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1. 腎 2.尿管 5.膀脱
図 2 後腹膜器官を横断面で示す（第 3腰推の高さ）
R. ＇習誠 Pa. I話臓 D.十二指腸
C． 下行結腸 Ao.大動脈 V.大尚脈
Ad. 腎の脂肪被膜 P.腹膜 ※腹膜腔













branchial arches (pharyngeal arches) と魚恩





































































































































s:口窃 B: n|さl頭厳 L: I帥芽 G:胃 H:肝芽
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